



























Monks, Daoists, shamans and jutsushi  in the early Japanese colonial period and 
their relationship with the lives of the common people
Abstract：The Xilai Temple Incident (Tapani Incident), which was the biggest armed uprising during the 
period of Japanese colonial rule, revealed issues of a religious nature and led to the publication of the 
Taiwan shukyo chosa hokokusho (“Report of the investigation into religion in Taiwan”) in 1919. There 
was a tendency to consider the peasants involved in the insurrection as simple-minded and susceptible to 
superstitious beliefs. However, it is my opinion that a world view based on religious beliefs is an important 
attribute of secular society. Here I will discuss the social position and status of religious practitioners such 
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as monks, Daoists, shamans, and jutsushi . This study examines this theme from the aspects of folk 
medicine, literacy, and class differences of professions.
　The categories of monk, Daoist, shaman and jutsushi  used here are simply terms of convenience based 
on their professional skills, and many practitioners actually had multiple skills traversing different 
categories. During the early Japanese colonial period, the social standing of these practitioners was low. 
Most monks and Daoists did not belong to a temple or shrine but made their living in secular society and 
had no authority either in temples and shrines or among believers. During Qing dynasty rule, shamans 
were ranked as a lowly occupation along with prostitutes and actors. This class system was abolished 
under Japanese rule, but prejudice against these professions seems to have remained strong among the 
general populace. However, while the literacy rate in the early Japanese colonial period was extremely low, 
such religious practitioners (especially the jutsushi ) had some ability to read and write in Chinese 
characters and therefore possessed cultural capital. In addition, in the conditions of the times with a high 
mortality rate from disease, the common people depended on these religious practitioners to conduct 
rituals to cure illnesses. These practitioners also preached to the people about the concept of receiving 
the consequences of their actions in the present world and contributed to the maintenance of social order. 
In 1918, a survey on the ratio of monks, Taoists, shamans and jutsushi  within the population found that 
their numbers were significantly higher in Penghu Island than in Taiwan Island (particularly in the western 

































































































































































































































































p125-02游.indd   131 2019/03/13   10:33:27
132








































p125-02游.indd   132 2019/03/13   10:33:28
133
植民地初期台湾民衆生活における宗教者の存在と社会的地位














































































ペスト 赤痢 痘瘡 腸窒扶私 實布垤利亞
1914 年 85.56 30.48 41.67 18.08 29.69
1915 年 89.19 18.68 35.80 19.54 35.34




























































私塾数 生徒男 生徒女 合計 学校数 生徒総数 就学率（%）
1901 年 1,554 27,898 166 28,064 121 16,315 2.85
1902 年 1,623 29,644 98 29,742 139 18,845 3.21
1903 年 1,365 25,555 155 25,710 146 21,406 3.70
1904 年 1,080 21,426 235 21,661 153 23,178 3.82
1905 年 1,055 19,009 246 19,255 165 27,464 4.66
1906 年 914 19,584 331 19,915 180 31,823 5.31
1907 年 872 18,236 376 18,612 190 34,382 4.50
1908 年 630 14,491 291 14,782 203 35,898 4.93
1909 年 655 16,701 400 17,101 214 38,974 5.54



























































































































杵淵義房『台湾社会事業史』台北：徳友会（『植民地社会事業関係資料集 [ 台湾編 10]』東京：近現代資料刊行会、2000 年）、





























は 1918 年 3 月である。本稿の最後ではそれらのデータをもとに、表 6 を作成した。




ようである。1918 年の台北・宜蘭・桃園・新竹・台中・南投・嘉義・台南庁では、およそ 1,000 人の





台北 宜蘭 桃園 新竹 台中 南投 嘉義 台南 阿緱 台東 花蓮港 澎湖
面積 km2 1,692 711 984 1,705 2,271 1,275 3,250 2,345 2,202 1,204 1,316 127
人口 472,404 144,440 234,857 331,763 597,410 127,118 556,491 550,649 256,121 36,119 33,294 54,939
僧侶 69 18 51 117 19 － 37 44 1 － － －
道士 184 42 65 87 146 11 241 203 88 1 4 38
僧兼道 81 56 25 14 107 19 65 22 － － 2 3
巫覡 285 72 28 123 297 51 197 226 66 14 26 331
術士 239 16 86 250 190 74 62 88 45 2 － 6
日師 10 － 1 6 6 5 2 9 3 － － 1
算命師 12 1 10 49 23 7 17 24 5 － － 1
地理師 88 4 20 70 79 18 7 27 16 1 － 2
相命師 3 － － 4 2 3 8 4 1 － － 1
卜卦師 95 － 9 23 18 12 18 24 4 － － －
兼業者 31 11 46 98 62 29 10 － 16 1 － 1
丸井圭治郎『台湾宗教調査報告書』1919 年、表の第 8・14・15・27 より作成
* 表 6 の説明
1918 年の台湾では、12 の庁が置かれていた。庁は台湾総督府によって区画された行政区域である。台北庁を
事例として表 6 の読み方について説明する。台北庁の面積はおよそ 1,692 平方キロメートル（110 方里）で、
人口は 472,404 人である。台北庁には、僧侶 69 人、道士 184 人、道士と僧侶を兼業する者 81 人、巫覡 285 人、
術士 239 人がいる。術士の職能をさらに専門化してみていくと、術士には日師 10 人、算命師 12 人、地理師
88 人、相命師 3 人、卜卦師 95 人、二つ以上の職能を持つ者 31 人がいる。




台北 宜蘭 桃園 新竹 台中 南投 嘉義 台南 阿緱 台東 花蓮港 澎湖
人口割合 1.8 1.4 1.1 1.8 1.2 1.2 1.0 1.1 0.8 0.47 0.96 6.9




















































































































































新竹で 8 週間訓練を受けた。その後は政工幹部学校に派遣された。そこで 6 週間、暗号学について勉
強した。それから、宜蘭にある通信学校で 12 週間を過ごした。それからは部隊に配属される。兵役





















して、この道徳的教訓書が書かれたとされる。5 文字で 1 句として構成されたこの文章は「聖経」、「聖
源覚」、「玉皇経」とも称される。
注































166 頁、初出は 1929 年）。
（４）　植民地台湾における抗日運動は民族的な対立として捉えがちだが、注意すべきところは民族的な対立は、
同時に支配者と被支配者の対立でもある。




書店、2006 年）を参考にした。康豹の研究によると、1915 年 7 月から 1916 年 9 月にかけての間、この事件で
の死亡者の数（官民衝突で死亡した人・蜂起の後、捕まり起訴され死刑を受けた人・牢屋で死亡した人を合わ














































（17）　「殺神連殺三命」『漢文台湾日日新報』第 2,322 号、明治 39 年 1 月 30 日。
（18）　例えば、1800 年頃の福建には洪潮和という民間の日師がいる。洪潮和の事業を引き継ぐ子孫の下でその知
識体系を学ぶ門下生の中に、1816 年には台湾人が 1 名いるが、1899 年には 21 名に増えた（黄一農「通書―










（20）　「生徒増加」『漢文台湾日日新報』第 3,010 号、明治 41 年 5 月 15 日。次にその記事の漢文原文を記す。「澎
湖本島公學校 , 先由媽宮開設 , 其始來學者寥々無幾。雖由當局督促或鼓舞 , 然皆規避塞責 , 不知入學之益。及數
年來 , 始各知修業旨趣 , 多令子弟入校 , 每年着々増加。至本年雖以舊慣擇吉入學 , 陸續而來者 , 尚未齊集。然現




（24）　佐倉孫三は 1896 ～ 1897 年に台湾総督府の民政局－内務部－警保課に所属しており、1910 ～ 1912 年には
民政局－蕃務本署－調査課に所属している（「台湾総督府職員録系統」2018 年 4 月 6 日検索 http://who.ith.
sinica.edu.tw/mpView.action）。
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（33）　杵淵義房は 1926 年に台湾総督府の内務局－文教課に所属した後、1927 年に文教局の成立に伴い、文教局
－社会課に移動、1929 年までには文教局－社会課に所属していた。1930 年から 1943 年まで、教諭として成徳
学院に勤めていた（「台湾総督府職員録系統」2018 年 3 月 30 日検索）。
（34）　杵淵義房『台湾社会事業史』台北：徳友会、1940 年（『植民地社会事業関係資料集 [ 台湾編 10]』東京：近














庁、三県四庁）から、二十庁制（1901 年）、十二庁制（1909 年）、五州二庁制（1920 年）と数度の改革を経た。
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